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GARCH GJR-GARCH GARCH GJR-GARCH
平均 －0.031954b －0.013127 －0.030085c －0.014088
標準誤差 0.998231 0.998609 0.998350 0.998654
歪度 －0.278857a －0.261575 －0.184723a －0.180315a
尖度 1.527592a 1.406701a 0.803470a 0.769894a
Jarque-Bera 412.885212a 351.670834a 122.098394a 112.845837a
Ljung-Box Q 43.9293a 43.4193a 27.7045 28.4225
（注）a，b，cは1％，5％，10％の有意水準である。
　　  Jarque-Beraは正規性を検証する統計量で，自由度2のχ2分布に従う。
　　  Ljung-Box Qはラグ24まで自己相関が存在しないという帰無仮説をもつ統計量。
表4　GARCH，GJR-GARCHモデルによる推定結果（1997.1―1998.12）
GARCH GJR-GARCH













































GARCH GJR-GARCH GARCH GJR-GARCH
平均 －0.015789 －0.000614 －0.007839 －0.002567
標準誤差 0.997826 0.997530 0.999750 0.999888
歪度 0.117073 0.122465 0.231188b 0.234703b
尖度 0.415423b 0.362724c 0.051881 0.038412
Jarque-Bera 5.514447c 4.645322c 5.249723c 5.379075c
Ljung-Box Q 49.3085a 49.4380a 48.1686a 47.7150a
（注）a，b，cは1％，5％，10％の有意水準である。
　　  Jarque-Beraは正規性を検証する統計量で，自由度2のχ2分布に従う。
　　  Ljung-Box Qはラグ24まで自己相関が存在しないという帰無仮説をもつ統計量。
表6　GARCH，GJR-GARCHモデルによる推定結果（2008.1―2009.12）
GARCH GJR-GARCH





















































GARCH GJR-GARCH GARCH GJR-GARCH
平均 －0.042986 0.002607 －0.040680 －0.000781
標準誤差 0.999004 0.996572 0.998635 0.996181
歪度 －0.344968a －0.447136a －0.313785a －0.454007a
尖度 0.961766a 0.916911a 1.042114a 0.987789a
Jarque-Bera 29.129223a 34.107640a 30.768478a 37.429470a













2） Antoniou, Holmes, and Priestley（1998）を参照されたい。
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